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BrusseLs, 27 ltay 1977
THE 1978 COMMUNITY BUDGET :  COMMISSIONIS  PROPOSAL
VoLume of expenditure
For the Commission,  the Community budget is necessarity  the financiaL transLation
of the potitica[ wiIt to see the Community strengthen and develop. This does
not mean growth in the budget for its  own sake.  And much Commun'ity  action
need not be an extra burden on the taxpayer, but shouLd rather take;'.the pLace
of action at the natjonaL [evet where this can be best done by the Community.
It  does mean that expansion of the Budget shou[d be accepted  where it  is the
counterpart of Community act'ions which meet these criteria and indeed are
(1) The figures for the totaI budget in this note remain provisionaI and
subject to stight revision, notab[y because it  has so far been possibLe
onty to estimate the budgets of the other institutions
The Commission  yesterday  decided on its  ,
to be sent forward to the CounciL by 15 June to start the procedure by which
Councit and ParLiament decide the budget by the end of the year.
The totat of the qgggg!- as proposed by the Commission is for commitments of
125mcompareSwiththetotaLforthe1977budgetof
10 ?47 MEUA (incLuding the proposed suppLementary budget), an increase
of 2V,.
In view of the restriction on Member Statesr own pubLic expenditure the
Commission  has sought to hold the totat increase back as much as possibLe
atthough  some unavoidabLe expenditure - and notabty the very targe
agricuLturat  quarantee spendinq - is due to rise appreciabLy.  It  has
incLuded onLy those priority actions which it  beLieves can be better and
more cheapLy done at the Community leveL.  But significant increases :i,n
expenditure are proposed for baLanced Commun'ity  action to tackLe current
economic probtems. So big increases are envisaged in expenditure by the
SociaL Fund, and'in expenditure and commitments by the RegignaL Fund (the
Tliat-TTme this Fund has been increased) and expenditure on _i!dtlgf1ig_!__g.gg|ons.
to hetp structurat adaptation. Spendinq designed to achieve greater energy
independence  shouId aLso be substantiaLLy stepped up.  These priorities
fot[ow those proposed in the Commissionts  paper on the main out[ine of the
1978 budget sent forward in March and which were'in generat endorsed by the
Joint CounciL in ApriL and the ParLiament 'in May.
TechnicaLLy, there are important innovations in the preLiminary draft  budget.
For the first  time, it  is  drawn up'in the new "basket" European Unit of Account,
and inctudes  VAT as an ot.ln resource.2-
necessary if  the community is to maintain and increase its  strength.
Yet, as the Commission stressed in its  paper on the main outIines of the 1978
budget presented to CounciI and ParLiament in March (C0M(77>20 fina[)  it  is
aLso weLI aware of the stringent ctimate for pubLic expenditure  which exists
in att the Member States at present.  tnlhi[e the size of the Community budget
is on a much smaLLer scaLe than those of the Member States, it  must nevertheLess
be considered in this atmosphere. The Commission has therefore sought to be
as restrictive in drawing up proposaLs as is compatib[e with the Community
budgetrs purpose, and to concentrate increases in the priority  areas identified
in its  paper of March.
Despite very severe cutbacks in the suggested rate of increase of particuIar
programmes,  the oroposed increase in the totat  bggEL is  s'ignif icant.  Measured
in terms of commitment cnedits (the amounffilil?7-be  engaged during the
budget period, and spent within that period or tater),  the totaI of the
pretiminary draft budget for  1978 is  12 512 MEUASl), compared with the 1977
budget (incLuding the supptementary  budget and rectify'ing Ietter  now before
the counciI and partiament) of  10 247 MEUA, an increase ofZZ %.  rn terms of
credits for payment (the amount which may actuaLLy be spent during the year),
the totaL is approximateLy 11 858 MEUA compared with  9 579 MEUA in the
1977 budget and suppLementary budget (the precise figure is not yet avaiLabte
for technicaL reasons).
This increase'is higher than the comparabte increase in recent yeans.  The
reason is that the rate of  increase in  EAGGF guarantee expenditure is  higher
(see beLow), with a consequent effect on the budget as a whote un[ess the
growth of non-agnicuIturaL  actions was to be very severe[y restricted.
llrlithin the totaL, expenditure is  cLassified as either "obIigatory", which is
targeLy unavoidabLe because it  ftows direct[y from the Treaty or from a
CounciL decision on the amount, or as "non-obIigatory" which is where there is
scope for considerabte discretion.  On the basis of the Commissionrs proposed
cfassification, "obtigatory" expenditure totaIs  9 827 MEUA of commitments,
or some four fifths  of the tota[.  This represents  an increase of  17.9% over
1977.  "Non-obtigatory" expend'iture amounts to  2 685 MEUA of commitments,
an increase of 40.67,. This is about the same rate as proposed [ast year, and
a good deat Less than the year before.
The Commission proposaLs thus go above the "maximum rate" for "non-obLigatory"
expenditure which is catcuIated according to the Tr"eaty at  13.6:,4. Thi s
fo[[ows the pattern set in earLier years which have equa[[y not kept within the
maximum rate, because of the need to develop scope for new actions from a
very smatI base.  The finaL rate of increase wiLL be decided jointly  by the
CounciL and the ParLiament.
Structure of exoenditure
AgricuLturat  market expenditure inevitabLy continues to dominate the budget.
EAGGF guarantee is  some 6A, of the totat  budget, and shows the [argest absoLute
increase of  995 MEUA to  7 795 MEUA. rt  is also appropriate to note
the expected increase in receipts for agricutturaL Levies and sugar storage
payments (279 MEUA) bring'ing totat  budget receipts for agricuLture-reLated
sources to an estimated 1,476 MEUA, giv'ing a baLance of  6 319 MEUA. This
increase ref[ects the impact in a futI  year of the recent agricutturat prices
(1) lliLLions of European Units of Account-3-
package, on the basis of the best estimates now possibLe of conjuncturaL
deveLopments.  As in the past further expenditure increases both couLd occur
in  1978 as a resuLt of possibLe market deveLopments  now impossibLe to estimate
and next yearts prices package. The Commission is,  however, reso[ved to
seek to conta'in agricuLturaL spending; of particuLarimportance wi Ll be its





EAGGF guidalce a significant incnease is proposed
MEUA of commitments incLuding recourse to the
the compLement of encouragement of structuraL
the more immediate market and other orobLems.
of  186 MEUA to
"ManshoLt Reserve".
reform to heLo reduce is
of
The Commission beLieves however that the main effort  of the 1978 budget should
be for a baLanced series of Community actions to tackte the probLems of
unempLoyment and structuraL  change wh'ich affect the Commun'ity at present.
The RegionaL Fund di rect Ly tackles the probLem of structurat imbaLance.
utoreiFFh-as  a part'icuLar signjficance this year.  After its  first  three
yeans (1975-1977), for which the totaL amount of expenditure  was fixed in the
initiaL  ReguLation at 1300 MUA(1) for the first  time, the Commission has
decided to make a proposaL for the amount of the Fund in the normaL budgetary
procedure. The importance of the Fundrs roLe has been increas'ingLy appreciated
over the Last few years.  Moreover, after aLLowance for infLat'ion there is  need
to catch up in reaL terms with the voLume of activ'ity'initiaLLy  foreseen for
the Fund.  In these circumstances, the Commission believes that a substantiaL
increase is  caLLed for beyond the some 400 MEUA in 1977 and propose.s a figure
of 750 MEUA for new commitments by the Fund in 1978.  It  witt  shortty send
forward its  proposaLs for the reform of the RegionaL  Fund to enable it  to
become more effective than at oresent.
The SociaL Fund is primariLy reLated to the problem of unempLoyment, and is
ttrus@i-or.ity.Comm.itmentshavebeenrisinginrecentyearS,butthe
rate of actuaL payment has Lagged behind.  In these circumstances,  the
Commission is anxious to increase the reaL impact of the SociaI Fund in  1978.
by ask'ing for a very cons'iderabLe  rise in the credits for payment, f rom
141 MEUA to 520 MEUA. Given th'is primary object'ive, however, the Commission
considers that new commitments  shouLd grow only in Line with the LeveL of
'inf Lat'ion, 'i.e.  f rom 503 MEUA to 560 MEUA; cIearIy, when payments have caught
up w'i th commitments there wi L L be a renewed case for a sign'i f icant increase
in comm'itments aLso.  The Commission may aLso make proposaIs Later for the new
actions of the SociaL Fund env'isaged in its  recent paper on the reform of
the Fund.
Industriat adjustment is a further aspect of our economic probLems.  The
Commission has therefore thought it  appropriate to propose increases in
spend'ing on industny sectoraL poLicies for the computer aircraft  industry.
It  may Later propose additionaI actions.
In the energy fieLd the preLiminary draft budget incLudes proposals for
expend'i ture on a range of activities,  some ex'i st'i ng, others new.  In the
former category, the most notabIe are the projects for technoLog'icaI
deveLopment in the hydrocarbon sector and for uranium expLoration.  Anongst
new activities,  action is proposed for the deveLopment of new sources of
energy (e.9. coaL Liquefaction, geothermal  energy) rof  particuLalimportance
(1) This would be Less if  converted into EUA; for  1977, 500 MUA = 398 MEUA-4-
if  our dependence on imported oiL is to be Lessened in future years.
Outside these areas, which concern the Communityrs internaL economic priorities
the Commission aLso proposes to maintain the Ievel of the Communityrs food
aid programme despite a s'igni f i cant increase in the cost to the Commun'ity
budget (a rise from 433 MEUA to  572 MEUA) and an increase in aid to non-
associated countries (to rise from 48 MEUA to 80 MEUA). In addition  1978
wiLl bring the first  payment under the financiaL protocols the Community
has concLuded with a number of Mediterranean  countries ( 257 MEUA).
0f course, the budget contains other actions not mentioned above.  Never-
theLess, the above are the most s'ignificant areas correspond'ing to the main
poLiticaL objectives the Commission'is pursuing.  Even in these areas, the
Commission has sought to restrain expansion as much as is  compatibLe with the
objectives of the expend'iture;  eLsewhere, the Commission has been stri cter
sti I L.
It  is also important to add a comment about the introduction of the EUA.
For some years, it  has been intended to introduce a more up to dabe accounting
unit for the Commun'ity budget, to repLace that used in 1977 and before which
is stiLt  based on pre-Sdrithsonian  parities.  The EUA is a basket unit of
account which ref[ects the reaI vaLue of the currencies of the Member States..
Its  vaLue in nationat currency changes da'iLy.  For the estabLishment of the
Budget it  is neverthetess necessary to use qiven specific exchange rates.
The 1978 Budget is expressed in EUA of 1 February 1977.  However, actuaI
expenditure wiIL in princ'ipLe be accounted for at the daiLy rate (for  certain
categories of expenditure rates wiLL remain fixed for  Longer periods, aIthough
in every case the vaLue of each type of expenditure  wiLI be updated at  Least
annuaIty.)  The adoption of the EUA aLso poses certain transitional probLems
of conversion from the exist'ing unit of account to EUA.  The Commission's
principle has been that the adoption of the new unit of account shoutd be
financiaLLy neutraL.  This has required an examination of each category of
expenditure and an a[[ocation to it  of an appropriate conversion rate which
takes account of the real economic and financial impact of the existing
activ'ity and the conversion of that impact into EUA.  Thus, for the
RegionaL Fund where...much  expend'iture  was in currencies which had depreciated,
the value of 500 UA - the Level of spending in 1977 -  is put at 400 EUA.
For certain other areas the impact of conversion is the reverse, whi[e for
certain actions it  is neutraL.
Receipts
0n the receipt side, the most sign'ificant deveLopment is,  as noted at the
beginn'ing of this note, the use of Value Added Tax (VAT) as an own resource.
t^Jith this revenue, the 1978 Community budget wiLL be totaLty financed by own
resources. Those already in use (agriculturaL Ievies, sugar storage Ievies,
'import duties) wi Lt finance about hatf of the Budget. Contributions of
Member States, caLcutated in p.Qpo.tion to their  nationaL product, which untit
now have fiLled the gap, wi[L now be repLaced by a part of VAT, which can
reach a maximum of 1% of the tax basis. The switch to this  new source of-5-
revenue poses some transitionat probtems, notabLy 'in retation to the
caLcuLation  of the rate (1).  The resuLt is a Loss of revenue in  1978
of something like  20 %.  The rate of VAT is correspondingty  higher to raise
the same revenue.  The Commission proposaLs therefore require for  1978 a
rate of VAT (in addition to customs duties and agricuLturaL  Levies) of  0.7TA
(had this not been a transitionaL year, the rate wouLd have been 0.61y.) (2).
(1)  VAT assessments are made in arrears in each Member State, e.g. in earLy
1978 assessment wiLL be made in respect of periods incLuding  some months
of 1977, and simi[arLy'in  1979 in respect ef 1978.  But whereas in  1979
it  w'it I  be poss'ibIe to co[ [ect Community VAT on returns made in  1979
but relatinq to 1978, it  is not possib[e to do so on returns made in  1978
but relatinf  to 1977 (a year in which community VAT does not apply).
There is thus a once for a[[  toss of revenue of something Like 20 7" in
1978.  This means that the rate of VAT must be correspond'ingLy higher
to colLect a given amount of revenue than it  would have to be in  1979
(2) These rates are subject to revision in the Light of adjustments to the
total  budget (see footnote page 1) and of other technicaL reassessments.-6-
THE COMMUNITY BUDGET 1977 (1)
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PRELIMINARY  DRAFT  BUDGET  FOR  1978
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PRELIMINARY  DRAFT  BUDGET  FOR  1978
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LE BUDGET DE LA COMMUNAUTE POUR 1978 z PROPOSITION  DE LA COMMISSION
La Commission vient drarrGter Lravant-projet de budget pour 1978 qui sera
transmis au ConseiL Le 15 ju'in et constitue La premidre 6tape de La proc6dure par
LaqueLLe  Le ConseiL et Le ParLement arn6teront Ie budget dtici  La fin  de Lrann6e.
Le montant totaL des engagements  propos6 par La Commission sreLdve d 12.512
MUCE (1).  Par. rapport au budget de 1977, qui sreLevait a 10.247 MUCE (y compris
Le  budget suppL6menta'ire  propos6), ceLa repr6sente une augmentation de 22 %.
Eu 69ard aux restrictions  qui affectent Les d6penses pubLiques des Etats membres,
La Commission srest efforc6e de Limiter Le pLus possibLe Lraugmentation  gLobaLe,
bien que certaines d6penses  inevitabLes -  notamment Les d6penses trds'importantes
de garantie agricoLe -  soient appeL6es i  croitre  dans des pnoportions appreciabLes.
t-affic|uqueceLLesdesactionsprioritairesdonte|Leestime
qu'eLLes seront mises en oeuvre pLus efficacement et i  meiLLeur compte au niveau
communautaire. Mais eLLe propose des augmentations  de d6penses sign'ificatives  pour
une act'ion equiLibree de La Communaut6 en vue de 16soudre  Les probLdmes  6conom'iques
actueLs. Crest ainsi que des augmentations importantes sont envisag6es pour
Les d6penses du fonds socia.!, Les d6penses et engagements du Fonds regionaL (crest
La prem'idne fois que Les credits de ce Fonds sont augmentes)et  Les d6penses
concernant des actions industrieLLes, en vue de facjLiter  Lradaptation
structureILe. Les d6penses destin6es A 16aLiser une pLus grande ind6pendance
energetique  do'ivent 6gaLement 6tre accrues de manidre substantieLLe.  Ces priorit6s
sont conformes aux propositions pr6sent6es en mars par La Commission  dans son
document sun les grandes Lignes du budget 1978, propositions qui, drune fagon
gen6rale, ont 6te approuv6es par Le ConseiL conjoint en avriL et par Le ParLement
en mai.
Sun Le pLan technique, Lravant-projet de budget p16sente des innovations
importantes.  Pour La premidre fois,  iL est etabLi dans La nouveLLe unite de
compte europdenne "panier" et  comprend La JVAIn_:Len't gue ressource propre.
(1) Les chiffres  concernant Le budget gLobal
prov'isoires et sujets A Legere modification,
pu proc6der jusqu'd p16sent qutd une estimat
indiqu6s dans La p16sente note sont
du fait  notamment que Lton nta
ion des budgets des autres institutions.-2-
Votume des depenses
Pour La Commission, Le budget communautaire est n6cessairement Ltexpression,
sur Le pLan financier, de La voLontd poLit'ique de renforcer et deveLopper  La
Communaut6.  CeLA ne signifie  pas une croissance du budget pour eLLe-m6me. Et
Les actions de La Communaut6 ne dojvent pas repr6senter  une charge supp[6mentaire
pour te contribuabLe, eLLes devraient au contraire se substituer aux actions
nationales Lonsque Ia Communaut6 est d m6me dragir pLus efficacement. CeLa
signifie  que La croissance du budget doit 6tre accept6e Lorsqu'elLe est La contre-
partie dractions communautaires qui r6pondent i  ces cniteres et sont indispensabIes
au maintien et au d6veloppement  d'une Communaut6 forte.
Cependant, comme eLIe Ita  souLign6 dans son document sur Les grandes L'ignes du
budget 1978, pr|sente au ConseiL et au Par[ement en mars (cOM (77) ?0 final),  La
Commission est pLeinement consciente  du cLimat de rigueun qui rdgne actueLlement
pour tes d6penses pubIiques  dans tous Les Etats membres. MGme si  le budget de Ia
Communaut6 represente un voLume bien pLus modeste que ceux des Etats membres, iL
faut n6anmoins te considerer dans ce contexte. Ctest pourquo'i, La Commission
srest effoncee de formuLer  des propositions nestrictives dans ta mesure compatibLe
avec Ltobjectif du budget communautaire, et de concentrer  Les augmentations  sur Les
secteuns prioritaires  d6finis  dans Le document du mois de mars.
En dep'it de reductions trds s6vdres des taux d'accroissement sugg616s par certains
programmes,  Ltaugmentation propos6e pour Le budget gLobaL est s'ignificative.  Si
Lton considdre Ies credits d'engagement (credits qui peuvent 6tre engag6s  au
cours de lrexercice budgetaire et pay6s au cours de cette p6riode ou pLus tard),
Le totaL de L'avant-projet  de budget pour 1978 sreLdve A 12-512 MUCE (1),  contre
10.247 MUCE pour Le budget 1977 (y compris Le budget suppLementaire et  la  Lettre
rectificative  actueLIement devant Le ConseiL et  Le ParLement), soit  une augmentation
de 22 %. Si Iton considdre Ies credits de pa'iement (cr6dits qui peuvent 6tre
effectivement payd's au cours de Ltexercice),  Le totaL st6[dve e 11.858 MUCE,
environ, contre 9.579 MUCE pour Ie budget 1977, y compris Le budget suppL6mentaire.
(Le chiffre  exact ntest pas encore disponibLe pour des raisons dtordre technique).
Cette augmentation est sup6rieure i  ceLLe des dernieres ann6es. La raison en est
que Le taux dtaccroissement des ddpenses de garantie du FEOGA eSt pLus eLev6 (cf.  ci-dessous), ce gui a entraine des effets  sur LtensembIe  du budget sous
pe'ine de devoir Iimiter dans des proportions trds  importantes Le deveLoppement des
actions non agricoLes.
Dans Le totaL,  Ies d6penses sont cLass6es en d6penses "obligatoires" en grande
partie in6vitabIes parce qureLLes decouLent directement du Traite ou drune d6cision
du conseiL concernant Ieur montant, et en d6penses "non obl'igatoires", pour
IesquetLes on dispose d'une marge de manoeuvre consid6rabLe.  Sur La base du cLasse-
ment propos6 par La Commission, les depenses "obLigatoires" rep16sentent  des
engagements drun montant de 9.827 MUCE (Les quatre c'inquiemes environ du tota.L),
soit une augmentatjon de 1719 % par rapport a 1977, et  Les d6penses  "non
obL'igatoires"  2.685 MUCE, soit  une augmentation  de /+0,6 7"- Ce chiffre  'correspond
A peu prds au taux propose Ltan dernier et iL est tres inferieur  d ceLui de
L I annee or6c6dente
Dans tes propositions de La Commiss'ion, Les d6penses non obL'igatoines  excddent
donc te "taux maximum" gui ,  conformement au Trait6, st6tabL'it e 13,6 %. Cette
situation est anaLogue i  ceLLe des ann6es ant6rieures,  oir L'on a depasse Le taux
maximum en raison de Ia n6cessite de cr6er des possibjlit6s  d'actions nouveLLes
d partir  dtune base tnes Limit6e.
(1) MiLLions d'unjt6s de compte europdennes-3-
Le pourcentage  definitif  de L raugmentation sera decide conjo'intement par Le
ConseiL et  le ParLement.
Structure des d6penses
In6vitabLement,  Les d6penses  agni coLes continuent dt6tre pr6dom'inantes dans Le
budget. La section "qanantie" du FE0GA rep16sente queLque 627. du budget gLobaL;
avec une augmentat'ion  de 895 MUCE eLLe atteint  7.795 MUCE, soit  Lraccroissement
Le pLus important en vaIeur absoLue. IL convient 6gaLement de noter Iraugmentation
pr'6vue des recettes provenant des p16Ldvements agricoLes et des cotisations pour
Ie stockage du sucre (279 I\UCE), ce qui porte Le montant totaI  des recettes
budgetaires  d'onigine agri coLe i  1 .476 ttlUCE envi ron, soit  un soLde de 6.319 MUCE.
Cette augmentation refLete Lrimpact, sun une ann6e entidre, des 16centes d6cisions
en matidre de prix  agricoLes, sur La base des meiLLeures estimations actueLLement
disponibLes en ce qui concerne  Les d6veLoppements conjonctureLs.  Comme ceIa a 6t6 Le
Le cas dans Le pass6, drautres augmentations  des d6penses pourraient intervenir
en 1978 A La suite, drune part,  de d6veloppements  possibles sur Le marche -  ce qu'iL
est impossibLe d'6vaLuer pour Le moment -  €t,  drautre part,  des d6cisions  de
Ltann6e prochaine en matiere de prix.  Cependant,  La Commission s'efforcera,  comme
eILe y est 16soLue, de Limiter Les d6penses agricolesi ses propositions  16vis6es
concernant Lr6Limination des montants compensatoires  mon6taires seront dtune
'i mportance particuLidre d cet 6gard.
En ce qui concerne La section "orientation" du FE0GA, une augmentation  signi-
ficative  de 186 MUCE est propos6e,  ce qui portera Le montant des engagements
e 511 lvlucE, y conpris Ie recours d ta "16serve ManshoIt". cette augmentat'i on
vient compL6ter Les inesures dtencouragement i  La r6forme des structures et devrait
contribuer A rem6dien en pantie i  certains des probLbmes Les pLus urgents, sur Le
mar che par exemp Le .
La Commission estime cependant que, dans Le budget de 1978, Lreffort principaL
devrait porter sur une s6rie equiLibr6e dractions communautaires  destin6es it
faire  face aux probLdmes de ch6mage et de modifications  structureLLes qui
affectent actueLLement  La Communaut6.
Le Fonds 169ionaL qui srattaque directement au probLeme du desequiLibre stnuctureL,
revGt cette ann6e une 'importance particuLidre. Apnes les trois  premidres
ann€'es (1975 -1977) au cours desqueLLes  Le montant totaL des d6penses 6tait
fixe  dans Le negLement  initiaL  A 1"300 MUCE (1),La Commission a d6cid6, pour La
prem'i6re foir,  de presenter une proposition concernant  Le montant du Fonds dans La
procedure budg6taire normaLe. Ces dernidres ann6es, on a attach6 de pIus en pIus
dt'i mportance au 16[e du Fonds. En outre, compte tenu de [ | inf Lat'i on, i L est
n6cessaire de rattraoer en vaLeur 16eLLe Le voLume dractivite  in'itiaLement
p16vu pour Le Fonds. Dans ces conditions, La Commission  pense qurun accroissement
substantieL srimpose au-deLi des queLque 400 MUCE de 1977 et eLLe propose un
chiffre  de 750 MUCE pour de nouveaux engagements du Fonds en 1978. ELLe presen-
tera pnochainement  ses propositions  concernant  La r6fonme du Fonds 16gionaL
afin de Le rendre oLus efficace.
Le Fonds sociat est concern6 en premier Lieu par le probLeme du ch6mage  et
conJtltue-onc aussi une priorit6.  Les engagements se sont accrus ces dernidres
ann6es, majs les paiements effectifs  sont rest6s en retnait.  Dans ces conditions,
La Comnission  d6sire am6Liorer Lrirnpact reeL du Fonds sociaL en 1978 en demandant
un accroissement trds important des cr6dits de paiement, eureLLe propose de
porter de 141 h 520 MUCE. Cependant, corpte tenu de cet objectif  prioritaire,
La Commission considdre que L'accroissement des nouveaux  engagements devra'it
aLLer de pair  avec Le rythme de LtinfLation, ctest-ii-dire quriLs devraient
passer de 503 e 560 MUCE; bien entendu, Lorsque Les paiements auront
rattrape Les engagements, iL faudra de nouveau envisager une auqmentation
s'iLestcc:'ive,-tienUCE;oour1977,500MUC=
398 MUCE.-4-
substantieL Le de ces derniers. La Commission pourra aussi pr6senter  uLt6rieurement
des propos'itions pour Les nouveLLes actions du Fonds sociaL envisag6es dans son
16cent document sur la n6forme du Fonds-
Lradaotation industr^ieLle est un autre aspect de nos probLdmes 6conomiques.
opportundeproposerdesaugmentationsded6penses
pour La poLitique industrieLLe dans Les secteurs de Lrinformatique et de
Lra6ronautique.  ELLe pourra proposer drautres actions uLt6rieurement.
Dans Le domaine de Lr6nergie, lravant-projet  de budget comprend des propo-
sitions de d6penses pour toute une gamme dractivit6s existantes et nouveLLes.
Dans La premidre cat69orie, Les pLus notabIes sont Les projets de d6veLppement
technoLogique dans Le secteur des hydrocarbures et de prospection de Lruranium.
Parmi Les activites nouveLles, iL est propos6 de d6veLopper  des sources
dt6nerg'ie nouveL les (par exempte ['iquef action du charbon, 6nergie geotherm'ique,
qui sont drune importance particuLidre si  Lron veut reduire 6 Lravenir notre
d6pendance d Lregard du p6troLe import6.
En dehors de ces domaines, qu'i concernent Les priorit6s  6conomiques internes
de La Communaut6,  Ia Commission a propos6 69aLement  de maintenir te niveau
du programme draide aLimentaire de La Communaut6,  en depit drun accroissement
important de son co0t pour Le budget communautaire (de 433 e 572 MUCE) et
dfaugmenter Ltaide aux pays non associ6s (de 48 e 80 MUCE). En outre, 1978
sera L'ann6e du premier versement au titre  des protocoLes financiers concLus
par La Communaut6 avec un certain nombre de pays m6diterran6ens (257 MUCE).
Le budget conprend bien s0n drautres actions non mentionn6es ici.  Cependant,
Les domaines 6voqu6s ci-dessus sont Les pLus importants, ceux qu'i correspondent
aux principaux objectifs poLitiques de La Commission. M6me dans ces domaines,
ceLLe-ci sfest efforc6e de Limiter Ltaugmentation  dans la mesure compatibIe
avec Les objectjfs des d6penses; pantout aiLLeuns, eLLe a fait  preuve d'une
rigueur encore pLus grande.
IL est 69aLement irportant de faire un commentaire sur Irintroduction de LTUCE.
VoiciqueLquesann6es,onad6cid6d|introduirepourte@
une unite de compte pLus appnopri6e, de fagon i  remplacer ceL[e utiLis6e
pour Le budget 1977 et Les budgets pr"6c6dents, qu'i etait  encore bas6e sur Les
oarit6s ant6rieures a Lraccord du Sm'ithsonian Institute.  LrUCE est une unit6
panier qui refLdte La vaLeun 16eLLe des monnaies des Etats membres.  Sa contre-
vaLeur en monnaie nationaLe change quotidiennement.  Mais pour etabLir [e budget,
if  est n6cessaire drutiLiser des taux de change sp6c'ifiques. Le budget 1978
est exprim6 en UCE du 1en f6vrier 1977. Cependant, Ies d6penses effectives
seront en pricipe ccmptabiIis6es au taux du jour" (pour certaines cat6gories
de d6penses, Les taux resteront fixes poun des p6riodes pLus Longues, m€me si
La vaLeur de chaque type de d6penses est actuaLisee au moins une fo'is par an).
Lt introduction de ITUCE pose 69aLement  certains probLdmes tnansitoires de
conversion de L'unit6 actuetLe en UCE. La Commission a pris pour principe que
Lfadootion de La nouveLLe unite de compte devait 6tre financidrement neutre.
IL a donc fa.LLu examiner chaque cat6gor"ie de d6penses et Lui affecter un taux
de convers'ion appropri6 qui tienne compte de It irnpact 6conom'ique et f inancier
rdeL de lractivit6  existante et de sa conversion en UCE. Crest ainsi que, pour
Le Fonds 169ionaL, oir une grande partie des d6penses se faisaient en monnaies
depreci6es, La valeur de 500 MUC -  niveau des d6penses de 1977 -  a ete fix6e
e 400 MUCE. Pour certains autres doma'ines,  Lrimpact de La convension joue en
sens inverse, tout en 6tant neutre poun certaines actions.-5-
Recettes
En ce qu'i concerne les recettes, Irinnovation La pLus importante est comme
signaL6 ci-dessus, trutiLisation de La taxe i  La valeur ajout6e (TVA) en tant
que ressource propre. GrSce d cette r  unaut6
sera financ6 en totalite  pan des ressources propres. Les recettes d6ji utiLis6es
auparavant  (p16Ldvements agricoLes, cotisat'ions pour Le stockage du sucre, droits
de douane a Itimportation)  financeront environ La moiti6 du budget. Le comp16-
ment provenant jusquren 1977 des contributions des Etats membres,  caLcuL6es
au prorata de Leur produit nationaL sera remptac6 par une part de La TVAr 6ga[e
au maximum d.1 % de,[a base de taxation. Le passage i  cette nouveLle ressource
pose queLques prob16mes de trans'it'ion, notamment pour Le calcuL du taux (1).
IL entraine en 1978 une perte de recettes de Lrordre de 20%. Le taux de La TVA
sera 6Lev6 dans Les m6mes proportions pour assurer Les m6mes recettes. Dans ses
propositions, La Commission demande donc pour 1978 (outre Les droits de douane
et Les preL6vements agricoles) un taux de TVA de 0,77 % (stiL ne stetajt  pas agi
dfune ann6e de transition,  [e taux aurait 6t6 de 0,61 %). (2).
(1) Le caLcut de La TVA se fait  avec un d6catage dans tous Les Etats membresl
au d6but de 1978, Le caLcul portera donc sur des periodes corprenant pLusieurs
mois de 1977, de m6me en 1979 pour [es derniers mois de 1978. Mais sriL sera
oossibLe en 1979 de percevoir la part communautaire des recettes de Ia TVA
recouvpd'es  en '1979, nais aff6rentes A 1978, iL nrest par contre pas possibLe
dten faire  autant pour. tes recettes recouv16es en 1978, mais aff6rentes it
1977 (ann6e ou La  Communaut6 ne pergoit pas encore sa  part des recettes
de La TVA). IL y aura donc une perte de recettes et une seute, de Lrordre
de 20 % ,  en 1978. CeLa signifie  que, pour obtenir Le m6me montant de
recettes, Le taux de La TVA doit €tre proportionneLtement pLus 6Lev6 que Le
taux qui serait appticabLe en 1979.
(D  Ces taux pourraient encore 6tre changes dans La mesure ou Les chiffres du budget
1978 doivent encore 6tre adapt6s (voir foot note 1, page 1) ainsi qu'i  cause
drautres adaptations techniques.-  6-
(r ) LE  BUDGET  COMMUNAUTAIRE  1977













































































































Total Commission 10.184 9.414 lo. 06l 98,1 9 9.393 98, 06
ll.  Autne 153 r53 186 t,8t 186 1- 94
TOTAL GENERAL 1 0. 337 9.567 10.247 oo,oo 9.579 I OO, OO
l)  Y  compnis llavant-pno.iet de budqet nectificatif  e 6mentaine no-  1 /77
que la  lettne nectifi cative A celui-ci.-7-
AVANT-PROJET  DE  BUDGET  1978


























































































+  17, 04
+  ll,oo
+  641 72
Jrq?a













Total Commission 1 2. 298 98r 29 - 22, 24 11.644 9gr 20 +  23,97
ll.  Autnes lnstitutions 214 | .71 + 15.00 214 l. 80 +  1-5- OO
TOTAL GENERAL 12.512 I OO, OO + 2Zr 10 I t. 858 | 00, 00 + 23,80-8-
AVANT-PROJET  DE  BUDGET  1978




-  FEOGA (onientation)




-  Fonds social
Fonds n6gional

















TOTAL 12. sl2 loo-9-





(t)  En pantie estimations
(Zl Taux plus 6lev6 que nonmal, A cause des pnobldmes techni ques
tnansitoines li6s ri llintroduction de la  TVA  comme nessounce pnopne;





O,?? To de ltassiette TVA
4.881
1.297
368
120
5.197
I l. 858